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Abstract 
　This study compared the neuromuscular activation of the quadriceps femoris during eccentric and 
concentric cycling. Nine healthy young men performed a 30-s eccentric and concentric cycling at 
350 W. Neuromuscular activation of the vastus lateralis during cycling was assessed using surface 
electromyography (EMG). Rating of perceived exertion (RPE) was evaluated by the Borg Scale. The 
EMG amplitude of the vastus lateralis was 33 ± 18% greater during concentric than eccentric cycling. 
The RPE (16 ± 3) during concentric cycling was significantly higher than that (14 ± 4) during eccentric 
cycling, and the magnitude of RPE corresponded the level of “hard”. The results demonstrated that 
neuromuscular activation of the quadriceps femoris was lower during eccentric than concentric cycling 
at high intensity.  
本研究は、伸張性サイクリングと短縮性サイクリング時における大腿四頭筋の神経筋活動を比較




りも 33 ± 18% 大きかった ( P < 0.05)。同様に、主観的運動強度は短縮性サイクリング時 (16 ± 3)
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健常 成人 男性 9 名（21.2 ± 0.8 歳、173.3 
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ぞれ、30 秒間のサイクリング運動を 60 回
転 / 分のスピード、すなわち 30 回転の運動
を実施してもらった。表面筋電図 (Trigno 









算出し、11 ～ 20 回転時の平均値を代表値と
した。加えて、サイクリング運動実施後に、
ボルグスケール 5) を用いて主観的運動強度を





計 処 理 に は、SPSS( バ ー ジ ョ ン 25, IBM, 
USA) を用いた。筋活動および主観的運動強
度について、対応のある t 検定を実施した。
有意水準は P < 0.05 とした。
Ⅲ .　結果と考察
主観的運動強度は短縮性サイクリング時












外側広筋の神経筋活動 ( 図 1) について、短
縮性サイクリング時の実効値が伸張性サイ
クリング時のものよりも 33 ± 18% 大きかっ
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Figure 1 Neuromuscular activation of the 
vastus lateralis during cycling. Mean + SD.
*: P < 0.05
図 1 サイクリング中における外側広筋の神経
筋活動。平均 + 標準偏差。 *: P < 0.05
Figure 1 Neuromuscular activation of the 
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